

















Table 1 .  Nobel laureates and Fields’ medalists (from Lynn, 2007, updated)
  Africans  Europeans North East  S. Asians &
      Asians  N. Africans
 
Pop.(million) 500 (800) 1000 1000 (1500) 1000 (2200)
Nobels
Science 0 407 23 6
Nobels
Literature 1 97 4 4
Nobels
Economics 0 51 0 1
－1－
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Fields: Math 0 61 5 1
Total 1 594 32 12
 
Per million  .002 .594 .032 .012
Population size (millions), Nobel prize-winners and Fields medalists, and total achievements 






















































































































































明するFive Factor理論では、Opennes to experience(経験への開放性)、Conscentiousness 
(真面目さ、誠実さ)、Extraversion（外向性）、Agreeableness（協調性）、Neuroticism（神
経質さ）が因子分析によって、全世界的に妥当性を持つものとして見出されてきた(MacRae 
& Costa,1987,2003;McRae & Allik,2002)。
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Table 2. ヨーロッパ人とアジア人の個人主義指数
Australia  96 China 20 
Austria  55 Hong Kong 25 
Belgium  65 Japan 46 
Canada 80 Korea 18 
Denmark 74 Singapore 20
Finland 63 Taiwan 17 
France 71 Average 24.3 
Germany 67 
Italy  78 
Netherlands 80  Difference =1.98 SD,(z=0.023)





U. K. 89 
U.S. 91 































































情をもつことが fMRIを使った実験で確かめられた(Way et al., 2009)。さらにWay and 
Lieberman(2010)は、社会的な排斥から生じる不快を感じる遺伝子頻度が高い国ほど、集











































































Table3. Potentialproportions of Europeans and Asians (Asian IQ=105)
(IQ, Openness, IDV)   Europeans      Asians   
　>(3, 0, 0) 781/million 179/million 
　>(4, 0, 0) 20.7/million 8.3/million
　> (3, 1, 1) 202/million 6/million





























Table 4. Correlation matrix of variables
5HTT DRD4 openness conscient. extrav. neurot. agreeable. IDV
5HTTLPR(L) 1.000 0.566 0.626 0.625 0.663 -0.726 0.649 0.288
DRD4-7R 0.566 1.000 0.664 0.497 0.519 -0.547 0.543 0.221
openness 0.626 0.664 1.000 0.755 0.753 -0.746 0.788 0.281
conscient. 0.625 0.497 0.755 1.000 0.548 -0.710 0.856 0.342
extrav. 0.663 0.519 0.753 0.548 1.000 -0.702 0.564 0.178
neurot. -0.726 -0.547 -0.746 -0.710 -0.702 1.000 -0.883 -0.187
agreeable. 0.649 0.543 0.788 0.856 0.564 -0.883 1.000 0.210
IDV 0.288 0.221 0.281 0.342 0.178 -0.187 0.210 1.000
－16－







因子分析したスクリープロットと、12の国のfactor scoreを以下のFigure 1,Table 5に示す。
Figure 1. Screeplot of the first factor and factor loadings





























IQは高いqと相関しているからである (Hofstede, 2001)。アジア人は、ここでも105の IQ
平均を持つとする（Table 6）。
Table 6. Potential proportions of Europeans and Asians with q factor (Asian IQ=105)
(IQ, q)  Europeans  Asians
(145, 1) 782.85/million 42.2/million
(145, 2) 277.7/million 1.2/million
(160, 1) 20.8/million 2.3/million




















Table 7. Potential numbers for four groups
Category (IQ, q)  > (145, 1)   
Europeans (0, .53) 782.85/million
Asians (0.33,-1.83) 42.2/million
North Africans & South Asians (-1, .29) 20.6/million
Africans (-2, 0) 0.04/million
 (-1.33, 0) 3.62/million













ることによって、student aptitude（学生適性）と scholastic aptitude（学術適性）を分けて
考えてみよう。




とが0.82、0.81の相関を持っているという事実(Frey & Detterman, 2004;Deary, Strand,






Table 8. student aptitude for racial categories
Student aptitude IQ-.1q>2 IQ- .1q>3      IQ-.1q >4 
Asians 65801/mil. 5770.5/mil. 240/mil.













Table 9. Scholastic aptitude for different parameterization of q factor
Scholar.ap. IQ+.2q>4  IQ+.3q>4 IQ+.4q>4 IQ+.5q>5
Asians 73/mil. 59/mil.  67/mil.  2.2/mil.
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Table 10. Scholastic aptitudes for racial groups
Scholar aptitude IQ+.5q> 4 IQ+.5q>5
Asians (.33, -1.83)  68.1/mil. 2.2/million
Europeans (0, .53)  960/mil.  42.8/million
North Africans+ South Asians (-1, 0.29) 27.5/mil. 1.0/million
Africans(-1.33, 0) 3.7/mil.  0.09/million
　　　  (-2, 0) 0.6/mil.  0.01/million
　この表からは、後列の IQ+.5q>5（前述の条件では IQ>160、IDV>1とほぼ同じ）という
条件では、40: 2: 1: 0.1となっており、ほとんど現実と完全に符合している。しかし、>4 



























Table 11. when Asians have an average IQ of 105 and 100
Groups IQ+.5q > 4 IQ+.5q > 5 IQ+.4q > 4 IQ+.4q > 5
Asians (0.33, -1.83) 68.1/mil. 2.2/mil. 62.0/mil. 1.7/mil.
                (0, -1.83) 23.4/mil. 0.5/mil. 19.3/mil. 0.3/mil.








































10カ国の男性身長のSDが7cm(Subramanian et al., 2011)　であるのに対して、日本では







































































































　この耳垢の表現型を決定している遺伝子は、ABCC11 と呼ばれる（Yoshiura et al, 
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